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（Hamilton Rating Scale for Depression）が臨床研究やその他尺度の標準化を行う際の外的基準とし




























も多いものがSDS（Self-rating Depression Scale）、次にBDI（Beck Depression Inventory）、CES-






































の使用頻度は減少している可能性が考えられる。また、QIDS（Quick Inventory of Depressive
Symptomatology）とPHQ-9（Patient Health Questionnaire）に関しては、全体の使用件数は少なく
見えるが、この2つを使用された論文の約80%は過去5年間に掲載されており、近年使用頻度が高ま
っている。HADS（Hospital Anxiety and Depression Scale）も全件数、過去5年ともに比較的多く




















































CES-D（The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale）
CES-D（The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale）は疫学調査を目的として米国




































HADS（Hospital Anxiety and Depression Scale）









































QIDS-SR （Quick Inventory of Depressive Symptomatology-Self Report）
























EPDS（Edinburgh Postnatal Depression Scale）
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